












Abstract A d1'um has been used日sa tool to p1'oduce large sound by wl山ha simple info1'mation or a 
slgn日1can send to the place fa1' beyond our vocal sound can reach. In 1877， the vib1'ation of a kettle drum is 
fi1'st analyzed by Lo1'd R日yleigh.As fo1' Jα:panese drum ， having ci1'cula1' membranes streched ove1' both ends of 
aωooden vessel ，日nexperimental app1'oach叩asc日1'1'iedout by OBATA et al. in 1933. In this pape1' ，。
J apanese d1'um is theo1'eticαly discussed as a coupled vibmtion system which causes to produce an amplitude 
modulated sound. To confi1'm above phenomenon ， tωo types of d1'um α1'e employed ， the one is an orrlinary 
wooden drum ， and the othe1' is日drum世lithaluminium body. Conside1'ing 80und decay curve fo1' 80me /0世le1'























































1 。~ 3 4 5 6 。1.00 2.30 3.60 4.90 6.21 7.51 
節 1 1.59 2.92 4.28 5.45 6.85 8.16 
線 2 2.14 3.50 4.83 6.15 7.47 8.78 
の 3 2.65 4.06 5.41 6.75 8.07 9.39 
数 4 3.15 4.60 5.98 7.32 8.66 9.99 












(2，1) (2，2) (2，3) 
図1:円形膜の節
2' 2 太鼓の音響等価回路
Mm1 Rml Cm1Mr1 Rrl Mr2 Rr2 
図 2:太鼓の等価回路
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+イ[k勺コk kJιコニk](~:) ニ (~) 例
となり、次の特性方程式を得る。
I k1十k-ω2ml -k I det I よ |
1 -k k2 + kー ω2m2l
= (k1 + kー ω2m1)(k2+kー ω2m2)_ k2 
= 0 (4) 
ここでさらに太鼓の膜のスチフネス、及び膜の質量は表
裏ともに同じとみなし、k1= k2=丸、ml= m2= m 
とおく。すなわち、
(k， + kー ω2m)2= k2 
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(9) 
式 (8)を式(9)に代入して次式を得る。
X1 (t) = C1 cos(ω1t 仇)+ C2 cos(ω2t -<T2) 
(10) 
X2(t) = C1 co日(ω1t一世1)-C2 cos(ω2tー の)
さて初期条件を X1(0)= Xo， X2 - X1(0) -
む(0)= 0とする。すなわち壌で太鼓の一方をたた














，、 1 1 
X!(t) = 2"xo cosω)t + 2"xo cosω2t 
ω2-ωl ωっ十 W)"= XnCOS-一一一:.tC口Bー ケー一一t
2 :2 
h(t)=jzoC叫 1t-;zo…1
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唱
(0，1) 川ハ各全依
ノ (2，1) (0，2) 振動モニド
(⑨;棒胴、 A;アルミ胴)
図 14:振動モード減衰特性
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